



















intimate relation betweem linguistic structures and instances of use of language）（Barlow and 








... But I feel that the formation of a new 
journal devoted to cognitive linguistics calls 
for at least some discussion of what cogni-
tive linguistics is, or at least what I take it 
to be. This is, of course, a personal state-
ment. I include it because I would like to 
make the discussion of philosophical founda-
tions and initial commitments a part of this 




























































像を経て起こる（Lakoﬀ , 1990 : 73）こと。
（2）　人間の思考過程（thought processes）
の多くはメタファ的に形成されている




















研究対象にしている（Chomsky, 1965 ; 1975 ; 










プ式」（早瀬 , 2002 : 44）の言語獲得観が採用
されている（cf. Langacker, 2000a : 91）。
以上を前提として、本稿の目的を次のとおり
提起する：




















































































































































































求言語行動と言われる。また、“I think it will 

































































あり（Lakoﬀ , 1990 : 49）、あるソース領域から
あるターゲット領域への体系的写像によって規









次の 2 文を見てもらいたい（Lakoﬀ  and 
Johnson, 1980 : 27-29）：
（1）He broke down.
（2）He cracked up.





異なるが、“THE MIND IS AN ENTITY.”と
いう存在のメタファが流れている。前者から
は、“THE MIND IS A MACHINE.”という、
入力を切り替えることのできるメカニズムやエ
ネルギーを持った物理的な概念を得ることがで






スキーマ（Taylor, 2006 : 136）が理解の根底に
ある。例えば、「起点－経路－着点スキーマ」




（3）He broke down from overwork.








のメタファ（Lakoﬀ  and Johnson, 1980 : 14-21）
も有用に作用していると考えられる。それは、
‘HAPPY IS UP ; SAD IS DOWN’という上下
のメタファである。このメタファから、‘break 
down’は‘low energy’を、‘crack up’は‘high 
energy’をそれぞれ感じとることができる。
ゆえに、状況次第であるが、‘crack up’は‘to 






















（Lakoﬀ , 1990 : 54）：
Metaphorical mappings preserve the cog-
nitive topology (this is, the image-schema 





















イコフ（1993 : 215）において、修正され、the 




される（谷口 , 2003 : 58-63）に至る：
Metaphorical mappings preserve the cog-
nitive topoligy (that is, the image-schema 
structure) of the source domain, in a way 


























































限られた。「A に B は似ている」という


























































有しておらず（Lakoﬀ , 1987 : 40）、そのカテゴ
リーを規定する必要十分な素性の条件の有無が
カテゴリーの成員にとって重要であり、その境













なカテゴリー体系である（早瀬・堀田 , 2005 : 
25-26）。例えば、日本語の分類詞「本」を見て



























を取り入れた（早瀬・堀田 , 2005 : 27-36）。さ





的知識（大堀 , 2002 : 21）がスキーマであり、
カテゴリー内のすべての成員と抽象的知識が矛























































（A）He has been dead for two years.
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It is not the linguistic system per se that 
constructs and understands novel expres-
sions, but rather the language user, who 
marshals for this purpose the full panoply 
of available resources. In addition to linguis-
tic units, these resources include such fac-
tors as memory, planning, problem-solving 
ability, general knowledge, short-and long-
term goals, as well as full apprehension of 
the physical, social, cultural, and linguistic 
context.  An actual instance of language 
use, resulting from all these factors, consti-
tutes what I call a usage event : the pairing 
of a vocalization, in all its speciﬁ city, with 
a conceptualization representing its full 
contextual understanding.  A usage event 
is thus an utterance characterized in all the 
phonetic and conceptual detail a language 





































（1）レイコフとジョンソン（Lakoﬀ  and 






































密接な関連」（the intimate relation between 
linguistic structures and instances of use of 























（原著 O’Donohue, W. and Ferguson, K.（2001）The 
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